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Abstract 
The purpose of this paper is to shed light on the practice of feminist art in the 
programming of La Centrale/Galerie Powerhouse, a women’s artist-run centre 
founded in 1973 in Montréal, Canada. Feminist art is not only interested in the 
production of works of art or critical theories; it also includes activities such as 
document publication and art gallery organization. Feminist art activists have 
tried to create an alternative to the museums and galleries established in 
mainstream culture. Exhibiting works by women artists that are marginalized 
in the dominant culture, La Centrale has become part of the history of feminist 
art. In this essay, I first present a brief history of La Centrale. Secondly, I  
analyse feminist strategies adopted by this gallery in both the creation of an 
exhibition space and the selection of exhibition proposals. Thirdly, using a 
document published by the gallery, I reflect upon the method used to evaluate 
exhibitions. This document describes the development of a new mandate 
anchored in a redefined feminist perspective at La Centrale. 
Finally, I describe some of the elements that nurture the creative dynamism of 
La Centrale. 
早稲田大学ジェンダー研究所紀要『ジェンダー研究 21』 
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1.  1970年代の女性アーティストを取り巻く状況と、ラサントラルの設立 
1.1. 女性アーティストの状況 























ズムの観点から明らかにする 6。第一世代は、20 世紀初頭から 1964 年までと
し、前衛芸術の運動に関わった女性アーティストたちである。第二世代は、























6 Anna Lupien (2013) De la cuisine au studio, Les éditions du remue-ménage. 
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8 ケベック州モントリオール市サン・ローラン大通り 4296. 
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フェミニズム・アートの「美術館」の展示に関する一考察 
 




 ラサントラルの前身は、Flaming Aprons という女性たちのクラフトグループ
だった。このグループは、女性たちが作った作品を販売していた小さな店だっ
たが、多くの女性たちがこの店を利用し、フェミニストのグループも誕生した。













9 « Closing of the flaming apron » Feminist Communication Collective, vol. 1, no. 5, 
10/11 1973（ラサントラルの資料は、カナダのケベック州モントリール市のコ
ンコルディア大学によって収集・保管され、公開されている）。 
10 « Une galerie de femmes au service des femmes », Montréal La Presse, le 28 
septembre 1974.（コンコルディア大学所蔵）。 



































































13 以下の記述は、Neil Tenhaaf « A History, or a Way of Knowing », Instabili : la 
question du sujet, pp. 77-64を参照。 
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一部である（« La Centrale », Textura:l’artiste écrivant, p. 130） 
 
























16 Texte à plusieurs mains pour La Centrale « Trans・mission/ LE PROJET 
COLLECTIF », p. 24. 
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17 Sheena Gourlay et Susanne de Latbinière Harwood « Textura : l’artiste écrivant/ the 
artist writing », Textura, p. 8. 






























 本書は、ラサントラルの設立 40 周年を前に、2000-2010 年の展開を総括する
ことが目的である。その構成は、大きく三つからなる。一つ目は、ラサントラ 
19 注 15に同じ。 
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Reckitt, « GENDER ALARM ! : Expositions féministes queer durant ! « Année de l’art 
















                                                   
フェミニズム・アートの「美術館」の展示に関する一考察 
 
ェミニズム革命」（WACK ! Art and the Feminist Revolution）と、ニューヨーク
のブルックリン美術館「グローバル・フェミニズムズ：現代美術の新しい方向








コール・アイセンマン（Nicole Eisenman）と A. L. シュタイナー（A. L. Steiner）
によって企画展示された 「リディクルーズ」（Ridykeulous, Participant Inc. New 
York）と、シュタイナー、イヴ・フォラー（Eve Fowler）、エミリー・ロイス






































ー（Martha Rosler）の「キッチンのセミオティックス」（Semiotics of the 






21 Thérèse St-Gelais, « Féminismes et performativité », pp. 57-69. 
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22 Trish Salah, « La poétique de l’anidentité et les centres d’artistes féministes 
autogérés », pp. 94-106. 
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23 Bernadette Houd, « Lesbian Concentrate reconstitué », pp. 118-127. 
 
84 



























































































図 1  表紙 













































Baillargeon, Marcédès et le collectif les Déferlantes (2011) Remous, ressacs et 
dérivations autour de la troisième vague féministe, Montréal, Les éditions du remue-
ménage. 
Dumont, Micheline et Toupin, Louise (2003) La pensée féministe au Québec 
Anthologie 1900-1985, Montréal, Les éditions du remue-ménage. 
Dumont, Micheline (2009) Le féminisme québécois raconté à Camille, Montréal, Les 
éditions du remue-ménage. 
Lamoureux, Ève (2009) Art et politique : Nouvelles formes d’engagement artistique au 
Québec, Montréal, Les éditions écosociété. 
Menash, Maria Nengeh (dir.) (2005) Dialogues sur la troisième vague féministe, 
























Fraser, Marie, et Lesley Johnstone (dir.) (1992) Instabili: la question du sujet, Montréal, 
Artextes.  
La Centrale (1996) Trans・mission, Montréal, Les éditions du remue-ménage. 
Racine, Danièle (dir.) (1997) Voix singulières: Réflexion sur l’art actuel des femmes, 
Montréal, Les éditions du remue-ménage. 
Racine, Danièle (dir.) (1998) Multiplier: Points de vue sur l’art actuel des femmes, 
Montréal, Les éditions du remue-ménage. 
Gauthier, Anne (dir.) (2000) Textura: L’artiste écrivant, Montréal, Les éditions du 
remue-ménage. 
Gauthier, Anne, (dir.) (2001) Pink link ou la proposition rose, Montréal, Les éditions du 
remue-ménage. 
La Centrale (2004) Les Centrelles, Montréal, Les éditions du remue-ménage. 
Leila, Pourtavaf (dir.) (2012) Féminismes électriques, Montréal, Les éditions du remue-
ménage. 
 
 
90 
